




























































































（２）Review Conference of the States Parties to the Convention on Prohibitions or 
Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be 
Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects  Final Document Part Ⅰ  
Final Report, Geneva, 1996, CCW/CONF.Ⅰ /16（Part Ⅰ）, p. 11, para. 36. 「失明を
もたらすレーザー兵器に関する議定書（議定書Ⅳ）、Protocol on Blinding laser 
Weapons（Protocol Ⅳ）」の本文については、ibid., Annex A, p. 13: International 
Legal Materials, vol. 35 no. 5, 1996, p. 1218.
（３）“The Vienna Review Conference: Success on Blinding Laser Weapons but 
Deadlock on Landmines”, International Review of the Red Cross（以下、IRRCと
略す）, no. 309, 1995, p. 676. 同様の意見として、 Jozef Golblat, “Landmines and 
Blinding Laser Weapons: The Inhumane Weapons Convention Review Con-
ference”, in SIPRI Yearbook 1996, p. 762.
（４）“Resolution on the failure of the international conference on anti-personnel 




（７）Cf. L. C. Green, The Contemporary Law of Armed Conflict, 2nd ed., 2000, pp. 
349-350 : Stefan Oeter, “Methods and Means of Combat”, in Dieter Fleck ed., The 




Fermin Gallego and Mark Daly, “Laser Weapon in RN Service”,  Jane’s Defence 
Weekly, 13 Jan. 1990, p. 48.
（９）B.  M.  Carnahan  and  M.  Robertson,  “The Protocol  on  ‘Blinding  Laser 
Weapons’ : A New Direction for International Humanitarian Law”, The American 
Journal of International Law（以下、AJILと略す）, vol. 90 no. 3, 1996, p. 487.
（10）ミサイル防衛（ＭＤ）として、地上配備型、航空機搭載型（airborne laser, 
ABL）及び宇宙空間配備型（space based laser, SBL）の高出力レーザー兵器が




















































































































































（13）CCW/CONF.Ⅰ /GE/4（8 March 1994）, para. 3.
（14）第１回（1994年２月28日～３月９日）、第２回（５月16 ～ 27日）、第３回
（８月８～ 19日）、第４回（1995年１月９～ 20日）
（15）CCW/CONF.Ⅰ /GE/8（27 May 1994）, para. 4.
（16）CCW/CONF.Ⅰ /GE/21（19 August 1994）, para. 12.
（17）CCW/CONF.Ⅰ /GE/23（20 January 1995）, para. 10. and ANNEX Ⅱ .
（18）A4-0119/1995, OJ C 183, 17.7.1995, p. 42.
（19）Nick Cook, “Chinese Laser ‘Blinding’ Weapon for Export”, Jane’s Defence 
Weekly,  27  May  1995,  p. 3:  “Chinese  Offer  Laser  Eye-Damage  Weapon”, 
International Defense Review, May 1995, pp. 19-21. Cf. U. S. Dept. of Defense, 
Annual Report on the Military Power of the People’s Republic of China（Report to 
Congress Pursuant to the FY 2000 National Defense Authorization Act）, 28 July 
2003,Ⅱ -C-3-(f).
（20）Human Rights Watch Arms Project（以下、HRW Arms Projectと略す）, United 
States U.S. Blinding Laser Weapons, May 1995 Vol. 7, No. 5, p. 2.
（21）Ibid., p. 5.
（22）HRW Arms Project, Blinding Laser Weapons: The Need to ban a cruel and 
inhumane weapon, Sept. 1995, Vol. 7, No. 1, p. 1.
（23）“DOD Announces Policy on Blinding Lasers”, News Release, no. 482-95（1 
Sept. 1995）
（24）Note（20）, p. 6.
（25）Report of Main Committee Ⅲ , CCW/CONF.Ⅰ /4, 12 Oct. 1995, paras. 2-6.
























































































































































































































































































（27）「本議定書は、[………]に適用する。」Cf. CCW/CONF.Ⅰ /4, 12 Oct. 1995, 
Annex.
（28）L. Doswald-Beck, “New Protocol on Blinding Laser Weapons”, IRRC, no. 312, 
p. 287.
（29）Resolution 2, Section H. para. (f), IRRC, no. 310, 1996, p. 68. オランダも国際的
及び国内的武力紛争並びに平時に適用されることを支持した。Cf. CCW/
CONF/Ⅰ/SR. 3, para. 45.
（30）Jozef Goldblat, op. cit., p. 763.
（31）1997年１月７日付けのクリントン米大統領の上院への送付状に添付された
クリストファー国務長官からの報告において、言及された。AJIL, vol. 91 no. 
2, 1997, pp. 347-348.
（32）“Second  Review  Conference  of  the  Convention  on  Certain  Conventional 
Weapons”,  IRRC, no. 845, 2002, pp. 256 and 262.
（33）「国連部隊による国際人道法の遵守」（国連事務総長告示、ST/SGB/1999/13, 
6 Aug. 1999）には、レーザー兵器への言及はない。
（34）Ann  Peters,  “Blinding  Laser  Weapons:  New  Limits  on  the  Technology  of 
Warfare”, Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Journal, vol. 
（250）
16
18, 1996, pp. 762-765.
（35）Note (17).
（36）Note (23).
（37）Note (28), p. 288.
（38）Jack H. McCall, Jr., “Blinded by the light: International Law and the Legality of 
Anti-Optic Laser Weapons”, Cornell International Law Journal, vol. 30, 1997, p. 37.
（39）W. Hays Parks, “Memorandum of Law : Trauvaux Prepatatoires and Legal 
Analysis of Blinding Laser Weapons Protocol”,  Army Lawyer, vol. 33, 1977, p. 37.
（40）Note（9）, p. 488.
（41）Note（11）, p. 85.




（45）HRW, “HRW Questions U. S. Laser Programs As Blinding Laser Weapon Ban 
Becomes International Law”, Press Release（29 July 1998）.
（46）Resolution 2 H（g）, IRRC, no. 310, p. 68.
（47）CCW/CONF.Ⅰ /16（PartⅠ）, Annex C Final Declaration.
（48）CCW/CONF.Ⅱ /2, Final Declaration.
（49）Note（28）, p. 292.
（50）B. M. Carnahan, “Unnecessary Suffering, The Red Cross and Tactical Laser 






（53）Markus Zöckler, “Commentary on Protocol Ⅳ on Blinding Laser Weapons”, in 







































































































































































（2000. 10/30）、ウクライナ（2003. 5/28）。Cf. http://www.icrc.org/
（244）
